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図4 ギメ美術館 東寺立体曼荼羅 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図7 ギメ美術館 東寺立体曼荼羅配置図 
『甦るパリ万博と立体マンダラ展』図録（西武百貨店、1989）から引用















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
- 34 - 
 
 




éthode conscientielle et de son application en ethnographie (1879), L
a 
M

















































































osano seô sô K
ino F
edenobu, 1690, 5 vol. 
in 8°. E















































































it den Südlichen K
urilen, K
rafto, K
ooraï und den L
iukiu-Inseln, nach Japanischen und europäischen 
Schriften und eigenen B




























enades japonaises, p. 12. 
六 R
apport au M
inistre de l’Instruction P
ublique et des B
eaux-A
rts sur la m














































































































ptes rendus de l’A
cadém









evue archéologique, t. 36, 1900, et t. II, 1912, t. X
X































ere e noue im
agini de gli dei de gli antichi, Im
















































éritable et naturelle interprétation de la table Isiaque (V
era &
 genuina m
ensa Isiaca, sive tabulae B
em
binae 















































orphoses d’Isis dans l’oeuvre de N
erval »





































































aleries historiques, 1878,  , pp. 13–15. 
 









e I ; M







































squisse des huit sectes bouddhistes du Japon par G
yau-nen ». R




















































































ille : « A
nam
orphoses d’Isis dans l’oeuvre de N
erval », T
















niversel, historique et com
paratiste de toutes les R
eligions du M
onde. 











































































































. Jean de B







































 (1761, 1756, 1759, 1761, 1762, 1764), une description de la table Isiaque, 7



























ongrès des études japonaises, 1re session, 1873, à P







































































ables égyptiennes et grecques dévoilées et réduites au m
êm
e principe avec une explication des 
H
iéroglyphes et de la G
uerre de T
roye, 2 vol. in-12, P
aris, 1786. 














































































































































































e. In 8 P











parallela, t. III, S
ynt., 1. 
 





istoire des culte des divinités d’A
lexandrie, Séraps, Isis, H
arpocrate, et A
nubis hors de l’E
gypte 
depuis les origines jusqu’à la naissance de l’école néo-platonicienne, In-8°, P








ouvre et des M
usées de F









et: histoire et présentation ») et de J. G
iès (« L
a m
uséologie des galeries du P
anthéon bouddhique 
du Japon et de la C












ondateur et donateur du m













nnée 1998, 145 pages. 
L































, 2, 1 : P
 III 48346 R
. (24/2). 
L




ise à une critique rigoureuse, et ensuite rendue à sa 
vérité prim





c. 1828, in-8°, de lxij et 352 pages, dans 
Journal des S
avans, de l’Institut de F
rance, A
cadém





bre 1828, p. 
 












e ou la R
eligion Scientifique basée sur le P
ositivism
e Spirituel, 10 pages de 8°, 
P













所 (Institut d’histoire du bouddhism





























ibliothèque de l’Institut d’histoire du bouddhism
e de l’époque M
eiji, T




squisse des huit sectes bouddhistes du Japon par G
yau-nen », R













ouis de: « N
otice sur le m






evue de l’histoire des 
religions, tom












































ntiquité expliquée et représentée en figures, tom
e second, le culte des G
recs, des 
rom
ains, et des autres nations, prem
ière partie, C








a religion des E
gyptiens, des A
rabes, des Syriens, des P

















énédictin de la 
C
ongrégation de S. M










































oi, t. II, partie 2, liv. 1, ch. 1–3. 
T
. II, partie 2, L
ivre II pp. 331–342: L
ivre II, O
ù il est parlé de la T












































































































ensa Isiaca, quae sacrorum
 apud Æ
gyptios ratio et sim
ulacra subjectis tabulis oeneis sim
ul 
exhibentur et explicantur, edit. III : A
m
stelodam
i. 1669, in-4°. 
« R
u m
ondo iryusutore » N





















































nd Schutzländern: Jeso 
m
it den Südlichen K
urilen, K
rafto, K
ooraï und den L
iukiu-Inseln, nach Japanischen und europäischen Schriften 
und eigenen B































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 47 - 
 
 
一
九
一
三 
『
エ
ジ
プ
ト
の
霊
魂
』 
一
九
一
四 
『
ギ
メ
美
術
館
の
ア
ン
チ
ノ
エ
の
肖
像
群
』 
一
九
一
五
～
一
六 
『
戦
後
、
政
治
経
済
学
ノ
ー
ト
』 
一
九
一
八 
『
和
声
の
問
題
』
。
リ
ヨ
ン
郊
外
の
フ
ル
リ
ュ
ウ
・
シ
ュ
ー
ル
・
ソ
ー
ヌ
で
死
去 
一
九
四
五 
ギ
メ
美
術
館
が
国
立
美
術
館
と
な
る 
発表を終えて
このたび、一年間の日文研での研究滞在を終えて自分の研究の一部たる
エミール・ギメについて、とりわけ明治九年におけるギメと日本の僧侶・神
主との問答を分析して、あるヨーロッパ人の見た日本宗教と当時ヨーロッパ
で考えつつあった新しい宗教学の成立に関わる問題点を提起しようとした。
そのような研究が、ヨーロッパと日本との文化交流の一つのステップを明ら
かにし、西洋と東洋のお互いの理解の仕方をも描写していると考えるなら、
非常に重要な問題を扱っているといえる。
ギメの建設した東洋美術館は今でも盛んに見学されている。このことは、
ギメ美術館が所蔵する美術品や資料などが見学者の東洋への見方や考え方に
大きな影響を与えている証左である。その意味でギメ美術館はギメの業績の
一つであるのは確かだ。しかし、彼が帰国して間もなく書いた文部省へのレ
ポートを見ると、美術館の建立は彼が目指したうちの一つにすぎないという
ことを認めざるを得ない。にもかかわらず、その影響力の大きさによって彼
の学術業績を判断しがちである。とりわけ、我々現代人にとって、東洋、東
洋学、日本の宗教、日本人の思惟方法、ヨーロッパが生んだ宗教学等はギメ
に負うところが誠に多いと言っても過言ではない。何十年が経っても、我々
が考えている日本の宗教、東洋思想はいつの間にか無意識的に、ギメが作っ
た東洋観や日本像に拠るところが大きいと認めるなら、彼の意図や、実際の
考え方、東洋におけるギメの業績を検討する意味はあると思われる。特に、
日本人の宗教者との談義の試みが、彼の意図を示唆しているのは興味深く、
ギメが本当に目指したことに辿り着くための貴重な資料であると思うだけ
に、それらを紹介する必然性はあると考える。多少、エキゾチシズムの方へ
曲解されがちなギメの真の考え方を把握するためにも、その問答を読んで分
析する価値はあると思う。
ギメと日本の僧侶・神主との問答の解読を手伝っていただいた日文研の
皆様にお礼を申し上げる。特にご指導下さった稲賀繁美教授に感謝の意を表
する。しかしながら、残念なことに、京都滞在中にギメが見学したお寺等ま
で足を延ばして現地調査を行なおうとしても越えら
れない壁に当たり、情報不足のまま滞在が終わって
しまったので、改めて別の機会が与えられ、現地調査が
完成することを願っている。
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